












Japanese Security Debate after the Gulf Crisis




Ichiro Ozawa, chairman of the Liberal Party, has insisted that Japan should take a more
active role in UN collective security operations. His experience as Secretary General of the
Liberal Democratic Party during the Persian Gulf crisis convinced him that Japan would be-
come internationally isolated if it stick to what he called one-country pacifism. This article
aims to discuss his international security policy through 1990's.
He has argued that Japan can contribute vigorously to international security through the
UN within its existing constitutional framework.This article also tries to analyze the logic of






























3)マイク・モチヅキは、湾岸戦争後の日本の安全保障論議を①Normalization ofJapanと②PosトCold War Pacifism
に大別し①を更に集団安全保障参加論、集団的自衛権論、独立戦略論、 ②をグローバルシビ1)アンパワー論と「再
生平和主義」に区別しており、小沢の主張を集団安全保障参加論と位置づけている。 Mike M.Mochizuki, "Amer-
ican and Japanese Strategic Debates: The Need for a New Synthesis," in Mike M.Mochizuki, ed. , Toward
a True Alliance, Brookings, 1997, pp.56-68.
4)冷戦後の国連の集団安全保障の現状と問題点については、 Adam Roberts, `The United Nations and International
Security'Survival, vol.35, no.2, Summer, 1993, pp.3-30. , Brian Urquhart, `The UN and International Se・
curity after the Cold War'in Adam Roberts and Benedict Kingsbury eds. , United Nations, Divided World,




































































































































































18)小沢一郎・田久保忠衛(対談) 「内閣が口ごもる日米ガイドライン『重大なる危機』の真相」 『諸君』 1997年12月号、
28貢。















































































































































































































United Nations Law in the Gulf Conflict', American Journal of lnternational Law, Vol.85, No.3, pp.457-461 ,
国連憲章第42条で説明する説として、尾崎重義「湾岸戦争と国連恵章」 『筑波法政』 15号、 1992年、 68-69貢0 51条
と42条のミックス又はハーモニーとみる説としてHilaire McCoubrey and Nigel D.White, International Law
andArmed Conflict, op.cit pp.159-160. , R.Mullerson and D.J.Scheffer, `Legal Regulation of the Use of
Force', in L.F.Damrorsch, G.M.Danilenko and R. Mullerson, Beyond Confronねtion: International Law for































36)詳細は拙稿「集団的自衛権に関する政府解釈の形成と展開」 (上) (下) 『外交時報』第1330号、 1996年7月、第1331
号、 1996年9月。






























38)この点につき、例えばAdam Roberts, Benedict Kingsbury "The UN's Roles in International Security since
1945 in Adam Roberts and Benedict Kingsbury eds. , UnitedNations, DividedWorld, op.cit, P37.































40)湾岸戦争後の米国の国連政策については、 Mats R.Berdal, `Fateful Encounter; The United States and UN
Peacekeeping', Survival, vol.36, no.l, spring 1994, pp.30-50、星野俊也「クリントン政権の国連政策」 『国際間
麿』 1997年2月号、 52-65貢が詳しい。


























43)このような提案として、 The United Nations in its Second Half-Century, A Report of the Independent Working
Group on the Future of the United Nations, Ford Foundation, pp.21-23; Towards a Rapid Reaction聯妙
for trie United Nations, Report of the Government of Canada, September 1995; Our Global Neighborhood, The
Commission on Global Governance.Oxford University Press, 1995, p.110; The Netherlands non-paper, A




AgendaforPeace, op.cit, para, 77)しかしながら、将来にわたってその可能性が完全に否定されている訳ではな
い。ガリの「平和への課題」および「平和への課題:追補」の解説として、プトロス・プトロス・ガ-リ/神余隆
博解説「平和への諌穣一予防外交、平和創造、平和維持」鴨武彦編『国際政治経済システム』第4巻、有斐閣、 32-
59貢が有益である。
